



























     Developmental Coordination Disorder (DCD), so called “Clumsiness”, interferes with 
academic performance and participation in physical activities and development of 
psychosocial functions, such as self-esteem, cognition, or emotion through the Life.  DCD 
is a common pediatric condition and its prevalence is estimated to be 6-10%, worldwide. 
There are, however, a few studies of DCD in Japan.  In this study, we evaluated, in detail,  
“Clumsiness” in the large numbers of the cases with developmental disorders, developed 
the Japanese versions of two international questionnaires (DCDQ and MOQ-T) as the 
screening instruments, and established the methodology or the clinical applications of the 
biomechanical and the neuroimaging, such as ERP, NIRS, PET, and fMRI. 
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達 性 協 調 運 動 障 害  （ Developmental 
Coordination Disorder: DCD）、ICD-10の運
動 機 能 の 特 異 的 発 達 障 害 (Specific 





は 、 注 意 欠 陥 障 害 （ Attention Deficit 
Disorder ） と 運 動 知 覚 障 害 （ Motor 
Perception Dysfunction）を併せ持つ DAMP



















































































教師 10％）、歩行／走行が不自然（保護者 4％	 
教師 7％）、協応運動が苦手（保護者 32％	 教
師 29％）、書字が苦手（保護者 35％	 教師
28％）であった。	 






③日常診療において、PDD、AD/HD や LD のき
ょうだい例を経験することは少なくない。こ
れまで PDD、AD/HD や LD のきょうだい例の検
討の報告は散見されるが、「不器用さ」に関
する検討は少ない。そこで発達障害きょうだ





















用の Developmental	 Coordination	 Disorder	 
Questionnaire	 (DCDQ)、保育士・教師用の























内的整合性は Cronbach のα係数は 0.95、ま
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果が評価され、 the International Society 
for Research into Developmental 
Coordination Disorder (ISR-DCD)日本代
表  committee に選出された  
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